







































Activities of Design Associations in Kyoto in the Mid-Meiji Era
平 光 睦 子
（Chikako HIRAMITSU）
Abstract : In the mid Meiji era, design associations originated successively in Kyoto. In this paper, I shall
highlight their activities, and examine what roles they played in the cradle of the design. I focus on four
associations from the 1880s to the 1890s in Kyoto : Kyoto Bizyutsu Kyokai, Shin Zuankai, Yuzen
Zuankai, and Kyoto Gonikai Zuanbu. Their common activities included conducting design competitions
with prizes and publishing bulletins or design books. The activities created accessible meeting places for
design seekers and designers. In addition, they promoted communication between generations of designers
or artists, and laid the foundation from which the ‘designer’, a principal occupation of design, arose.
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24）年 11月発行の巻の壹から 1894（明治 27）年 3月発
図 2 『西陣織物新図案』巻の拾三（1892年 1月），新
図案會，中安信三郎。

































































表 2 『西陣織物新圖案』全 20巻における制作者別図案点数
制作者 神坂雪佳 田中月耕 一見連城 田畑靍堂 田中一華 海外天年 梅村景山 長谷川玉純 藤井玉沙 國井應陽上村松園

































友禅図案会の懸賞募集は 1890（明治 25）年から 1893
（明治 28）年までは年 3，4回，その後 1900（明治 33）
年までは年 2，3回，以降は年 1回実施され，開催回数




















































数 3250人，出品点数およそ 40000点，来館人数 20余万
人という壮大な規模での開催となり，運動の盛り上がり
を具に示すことになった。しかし 1897（明治 30）年に図 3 村上文芽『近代友禅史』（1927年），芸艸堂。



























































表 3 『五二会新圖案』全 3巻における制作者別図案点数
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